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This paper treats experimentally the lateral statistical structure abouc bed
contiguration on loose bunodary and the intluence of channel 訥″idth on the
configuration in the range of lower flow regime.
Main results are as follows :
The ,pectral density function of bed configurations along the longitudinaI
direction in a wide channel has senerally t、vo distinguished peaks, of which
the lower wave number corresponding to one depends inainly on the channel
width, and the other one on the flow conditions and the lateral location in
the channel. But when the channel is not so wide, the double peaks appeared
in the wide channel ioin into a single peak corresponding to a wave number
depending on the、vidth. And the structure On spectral density function in
higher wave number regions is independent of width and lュteral locations
in the channeI, with the gradient of k~3 to k-2 conCerning to wave numbers.
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Table l Experimental conditions,











































河床高 Z。に関する Zero_up cross法によって決定す




















































































































も6x10 3cm lであって,kプ・B=0,3でぁる。kグ と
kヵ の間にスペクトル密度が卓越したものがみられ, と
くに水路中央測線については顕著であって, この卓越波
数を k″とすると,kヵ主1.2×10 2cm lである。また,
あまり顕者ではないが,y/(B/2)=0,32ぉょび0,64の
測線でも同様な波数のスペクトル密度が大きくなって
いる。Run lの水深 hOが8.55cmであるから,k" 。
h。主0.1でぁる。Run 2((b)図)および Run3((c)
図)についても k>k″(=～2×10 2clllぅ の高波数
域ではスペクトル密度関数は水路横断方向に変化してい
ない。また,k′は Run 2では k′主4×10~3cm~1,
Run 3では k′営3～5×10 Bcm~1でぁって,k′・ B
=0.15～0.25となっている。また,k解については,
Run 2では9×10~3～1.5×10~2cm l程度であり,k塑
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ってもほぼ6×10 3cm i程度 (kテ・B=0・3程度)で不




















































り,また k″ も小さくなる (波長が大きくなる)傾向
がある。これらの特性は Hg,9の(a)と(b)を比
較すると,比較的水深の大きい Run 3～Run6で顕者
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